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Since the conclusion of the Oslo Agreement in September 1993, the international 
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community has been providing humanitarian and development assistance to Palestinian 
people. The assistance, amounting to $6.5 billion until 2004, aims at improving living 
conditions and supporting economic self-reliance and institution building of the 
Palestinian Authority. 
It is obvious that “confidence building” and “reconciliation” between Palestine 
and Israel are the final goal for the assistance. However, they are the most difficult and 
challenging issues at the same time. 
JICA has been implementing technical assistance for the Palestinian Authority 
since 1993. JICA recognizes the “confidence building” projects as a priority target, 
although there are some constraints that derive from its historical background and 
political situation. In order to tackle them, it is necessary to understand the unique 
situation of the region. 
This paper seeks to identify the difficulties and challenges for the “confidence 
building” and “reconciliation” and to propose possible assistance in the future. 
 








































































らが用いられている。DAC (Development Assistance Committee)やUSAID (United 































































































解を議論するための「場」の提供としては 2005 年 3 月に南アフリカで実施した
「和解・共生セミナー」や 2004 年度から 2006 年度までボスニア・ヘルツェゴ
ビナで実施している第三国研修「平和教育」や日本で実施している「平和のた
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ダンでの環境法整備のための第三国研修20を実施してきた。 
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それではこの基本原則をパレスチナに当てはめた場合、どのような結論が考
えられるのか。 
















































































































1 Road map to a permanent solution. 
2 2005 年 1 月に町村外相がパレスチナを訪問した際に、（１）人道支援、（２）自治政府改革
支援、（３）信頼醸成、（４）経済自立支援を重点とする援助方針を発表した。また、JICA
による援助重点分野は、（１）行政改革・民主化支援、（２）生産セクター開発、（３）生活
基盤改善、（４）信頼醸成の 4 分野である。 
3 例えば、カナダの援助実施機関であるCIDA（The Canadian International Development 
Agency）もパレスチナ支援の基本方針として、パレスチナとイスラエルの双方が安全かつ
相互に承認した国境線に基づき共存する環境の醸成を支援の最終目標に置いている。 
4 JICA の こ れ ま で の 平 和 構 築 関 連 の 支 援 及 び 研 究 に つ い て は 、
<http://www.jica.go.jp/global/detail/peace.html> 参照。 
5 例えば、United Nations, Confidence and security-building measures : from Europe to other 
regions (New York: United Nations, 1991); Carl C. Krehbiel, Confidence- and security-building 
measures in Europe : the Stockholm Conference (New York: Praeger, 1989); 社会文化法律センタ





6 OECD, Issues Brief on Reconciliation,<http://www.oecd.org/dataoecd/13/28/35034360.pdf>。
USAIDについては”Promoting Social Reconstruction In post conflict Societies – Selected Lessons 
from USAID’s Experience”, Krishna Kumar, Jan. 1999 を参照。 
7 JICA『課題別援助指針：平和構築支援』（独立行政法人国際協力機構、2003 年）、25 頁。 





































16 Peace building Needs and Impact Assessment. 
17 日本政府のパレスチナ支援の重点分野は（１）人道支援、（２）自治政府改革支援、（３）
信頼醸成、（４）経済自立支援である。信頼醸成については、外交的なイニシアティブから
いくつかの取り組みを実施している。2003 年 5 月、2004 年 7 月にはイスラエル・パレスチ








19 1997 年 3 月、1998 年 11 月。 
20 1999 年-2000 年。 
21 外務省国際協力センター。The Center for International Cooperation of the Ministry of Foreign 
Affairs. 
22 2006 年 2 月のシンポジウムでは、JICAのような開発援助機関が、人道援助機関や和解を
専門的に目指している組織と、どのように協調しあえるのかが話し合われた。 
23 イスラエルの平和団体や人権団体がパレスチナへの医薬品の供与などを行っている。一










レバノン（40 万人）、シリア（42 万人）、西岸（69 万人）、ガザ（97 万人）。 
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